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  A 71－year－old man was admitted for right loin pain and fever． DIP showed a non－visualizing
right kidney． Retro一 and antigrade pyelography demonstrated right hydronephrosis secondary to
uretero－pelv；’c junction obstruction with leakage of the dye from the right kidney into the duodenum．
Diagnosis of spontaneoug． pyeloduodenal fistula was confirmed at the operation． Right pyeloplasty
was performed after closure of the duodenum．
  We believe that this is the 9th case reported in the Japanese literature．
























104／mm3，白血球数9，800 ／mm3， Hb l2．09／dl， Ht
35．0％，血沈1時間値38mm，2時間値52 mm．
血液生化学所見；総蛋白7．29／dl，アルブミン3．2 gf
dl， TTT 5．1 U， ZTT 15．3 U， LDH 244 U， GOT
62U， GPT 45 U， Al－P 13．1 U， Ch－E 12．2nmol，
総ビリルビン0．9mg／dl， FBS l46 mg／dl， BUN 17
mg／d1，血清クレアチニン1．6 mg／dl，尿酸3．4 mg／dl，
Na 136 mEq／L， K 4．O mEq／L， Ca 9．2 mg／dl，
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Fig． 3． Percutaneous pyelography shows
      right hydronephrosis and con－
      trast medium in the duodenum
      O） and small intestines （SI）．
      There is no flow of contrast
      medium down the right ureter
Fig． 2． Retrograde pyelogram shows
      travasation from the kidney
      the stenosis of P－U junction








Fig． 4． T e right kidney has been exposed． The
     fistulous connection（F） between the duod－
      enum O） and the renal pelvis（P） can be

















































Fig． 5．Postoperative DIP shows excretion
of contrast medium
Table1 Spontaneous pyeloduodenal fistual in Japanese literature
報告者 年齢 性別 主 訴 原 因 治 療 予後 文  献
1 山本  厳 50 女
2 渡辺昌美37 女
3 大串典雄36 女
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       L一アラニン   100mg
       日局アミノ酢酸 45mg
（適応症〕
前立腺肥大にともなう排尿障害、残尿および
残尿感、頻尿。
〔用法・用量〕
通常1回2カプセルを1日3回経口投与する。
なお、症状によリ適宜増減する。
〔包 袋〕 500cap．1000cap．
＊使用上の注意は製品添付文書等を：’参照ください。
④慰驚継挙認・
